




The study of loved readers (fan) concerning for “OMOSHIRO BOOK” (published by 



















　　‶SHUEISHA"was long-established publisher, wanted to be self-supporting account-
ing system of ‶SHOGAKUKAN"  in 1925. It was ofﬁcial separated, be of a ‶cheerful and 
interesting, many boys and girls disposition of magazines"  catchphrases, published many 
magazines . In the postwar days, the magazines had large circulation from preschool chil-
dren to elementary school children. In the magazine, a (full-length) novel, popular litera-
















azines something else, a new phase of ‶MANGA"and sports articles provided 
opportunties for them to read their columns.It wes created an destroy the atmosphere of 
popular (mass) entertainment.
　　The Reader’s column was called ‶BUNCHAN CLUB" , it　was　popular　with 
readers (fan). Readers column was assenmbled by readers and reporters exchanged be-
tween the human have became very active, other they got gain opportunities to ﬁnd out 
models of other heroes and they tended to be attracted by heroines of ‶MANGA" , many 
sports athletes. In other readers, established one’s reputation (position) models of hero 
graduatly.
　　‶OMOSHIRO BOOK"were published by ‶SHUEISHA" , In post war Japan was at a 
turning point (undergoing a transition) then. They were specialized of their interest and 
matter of concerned. It was in form of magazines articles of schedule was compelled (was 
obliged) remains changed (unaltered), greatly inﬂuenced by television, MANGA.
　　The editorial ofﬁce of editors (OMOSHIRO BOOK) were memorable [an unforgetta-
ble things of many readers lately. It played an important parts of published about ten years 
later, It was passed (hand) the baton to the next generation of the magazines of “SHONEN 
BOOK" .
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定価は 1冊あたり 70円（地方売価 74円）であったとされる。時を経るごとに値段が上
昇し、1950（昭和 25）年の 1月、2月号では、特価として 85円～ 90円で販売されてい
た。また頁数も増え、全 100頁に至るまでになった。同年 4月号では、特価 90円になり、
全 170頁にまでになった。しばらくこの価格、紙幅であったが 1953（昭和 28）年 4月号
では、95円（地方売価は 100円）になり、全 250頁と大幅に紙幅を増やすことになった。
同年 6月号では 100円に、1956（昭和 31）年 1月号では 110円になった。頁数は変わら












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































児教育学研究』第 17号、2010年 6月 30日）、「近代少年雑誌『少年界』にみる読者




6）集英社 70年の歴史編纂室編『集英社 70年の歴史』集英社、1995年、41～ 44頁。
7）「（創刊号の）目次」『おもしろブック』創刊号（1948年 10月 25日号）、集英社。大
阪府立中央図書館国際児童文学館所蔵。
8）「（第 8巻第 2号の）目次」同誌第 8巻第 2号（1956年 2月 1日号）。
9）「文ちゃんのあいさつ」同誌第 1巻第 2号（1948年 10月 1日号）。
10）「懸賞のお知らせ」同誌第 1巻第 11号、（1949年 7月 1日号）。















18）「文ちゃんクラブ」同誌第 5巻第 4号（1953年 4月 1日号、藤井投書文）および「文




21）「文ちゃんクラブ」同誌第 5巻第 6号（1953年 6月 1日号）。
22）「愛読者の父兄・保護者のみなさまに」同誌第 7巻第 8号（1955年 7月 1日号）。
23）「グループ通信」同誌第 8巻第 4号（1956年 4月 1日号）。
24）「雑誌しらべ」（同誌第 8巻第 1号、1956年 1月 1日号）。
25）「みなさんは少年記者になれます」同誌第 8巻第 9号（1956年 9月 1日号）。
26）「おもしろブック電話局のお知らせ」同誌第 8巻 10号（1956年 10月 1日号）。
27）「記者先生と少年記者の対話」同誌第 9巻第 2号（1957年 2月 1日号）。
28）「おもしろブックは来月新年号から【少年ブック】と名まえがかわります」同誌第 11
巻第 15号（1959年 12月 1日号）。
【付記】
　なお、本稿は 2011年 9月 22日に口頭発表を行った「日本幼児教育学会第 17回大会」
（於：駒沢女子短期大学）の内容のものに若干の加筆・修正を加えたものである。
